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AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE IMPEDIN 
PHENOMENON OF HEPATOMA IN ¥VHITE 




From the Second Surgical Di、ision,lいotoUni¥'C'rsity School of :¥lcdidnc 
(Dir℃ctor: Prnf. Dr. Y.1s1_· ~1.－、州 ArwA<;r)
su;_DL¥RY AND CO＇.＇＼（司 ＇.L.;SIOi¥
This division, ever since the da~·s of Professor ToRIKATA about thirty years ago, 
proving that an Impedin potency i日 maintainedin all sarcomas of man or Rous's 
sarcoma of chickens, F'LEXNER-.JoBLING's cancer in white rats, BRowN-PEARcE's tumm・，
EHRLICH'S ascites tumor, YosHIDA’日sarcomaancl, further, in SAsAKI-Y o~.rrrnA 's hepatoma, 
all of which are tran日plantabletumors of animal, has suggested, from the stand-
point of the them・yof Imperlin, that all these tt1m川、日 arecaused Ii~’ a microscopic 
organism. While this division, including the present writer, is confident that the 
recent stage of development of the electronics microscope is sure to substantiate 
the truth of our suggestion, SAsAKI-YosHIDA's hepatoma, among others, must be a 
tumor caused IJ.,-chemical drugs. In the present treati問， thewriter, from the 
standpoint of the theory of Impeclin, C:¥:amined the hepatoma caused bγthe butter 
yellow, which, similarly according to Dr. lhoJUN I¥rNosHITA, is one of the transplan-
table tumors. 
The experiments undertaken included: 
1. Phagocytosis of staphylococcus aureus in Yitro, 
Refer Table 1-3, Figure 1 3. 
2. Phagoc~tosis of 日taphylococcusaureus in viYo, 
Refer Table 4-11, Figure 4-5. 
3. Precipitin production in the blood, 
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Refer Table 12 35, Figure 6-29. 
4. Agglutinin production in the blood, 
Refer Table 36-61, Figure 30-37. 
5. Production of hemol~＇~ins, 
Refer Table 62-89, Figure 38 47. 
What was clarified through the phenomenon of a total immunifr seen in al 
these experiments was a vast di百erenceseen in the e汀ecton the phenomenon of 
immunity exerted b~’ the original filtrate and the boiled filtrate coming from the 
same material of white rat’s hepatoma caused by the butter ~·ellow. Namely, in 
case the original filtrate was added, the phenomenon of immunity was obstructed, 
while, on the other hand, in case the boiled白itratewas added, the phenomenon 
was strongly promoted. Again, the result of the phenomenon of immunity of the 
original filtrate and boiled filtrate starting from the white rat’s liver, the site of 
the origin of the hepatoma, was diametrically contrarJア tothe case of the white 
rat’s hepatoma caused by the butter ~モ!low. When the original filtrate was added, 
the phenomenon of immunity was more predominant than when the boiled白ltrate
was added. Thus, it was interpreted that the phenomenon shown by ,the original 
and boiled filtrates of the white rat’s hepatoma caused by the butter yellow was a 
function by the very tumor and not by the liver tissue itself. These observations 
were earlier clarified b~・ Professor ToRIKA TA’s theorJ'アofImpedin. It is understood 
that the original filtrate contains a potent Impedin which works to obstruct ever~ア
immunizing function, while, on the other hand, such potent Impedin was already 
destroyed in the boiled白ltrate,and that, as a result, the immunizing function 
positively reacted. It was moreover proved that, for a complete destruction of the 
potency, a process of boiling for 30 minutes at 100°C was most appropriate. 
In this sence, the present writer and his co-workers have proved .that a potent 
Impedin exists also in the white rat’s hepatoma caused by the butter yellow, and, 
on the basis of this conviction, th匂’ herewithsuggest that the hepatoma in question 
must be caused by a microscopic organism. 
Although the present writer and his co-workers hむ℃ notyet succeeded in fully 
clarifying the identify of the disease, theγpresume, from the standpoint of the 
theory of Impedin, that a certain virus or some pre-virus substance probably exists 
in the liver, which works to cause a cancer only after contacting these drugs. It 
is expected that, with further development of the electronics microscope in the near 
future, a way of solution to man~’ unsolved problems will be opened up. 
The preceding lines have established that an Impedin potcnc~’ is contained in 
the white rat’s hepatoma caused by the butter yellow, which is one of the trans-
plantable animal tumors. And, from this, the proposition is made that the theory 
























































100。Cの重盗煎中で夫々 5分p 10分I 20分， 30分， 40




































実験結果は第 1｝，（，第 ll必こ示されたよ うである．
パター寅 Butteryellow 役与による白鼠肝癌のイムベヂン現象に関する実験的研究 563 
第1表 試験管内対黄色ブドウ球菌喰盤作用に及ぼすパタ一葉による
白鼠肝癌各種煮沸時聞の；＇0符
煮沸時間 o I 5’I ］（，’ とJ_~ 4C' 5ぴ 6(/ su 10u I 12u I 1 su 
喰 24 25 23 27 38 27 30 28 22 15 : 1 I 1 
菌 43 39 43 48 66 47 43 40 34 21 17 16 
子 67 64 66 75 104 74 73 68 56 :',6 28 27 








































く同様の操作を施して夫々 5分p 10分，20分＇ 30分，




















煮 沸時間 。 51 I IO' 2ぴ 301 40’ 5ぴ 60’ 80’ 10ぴ 1120’I iso’ 
喰 23 20 20 18 18 15 13 13 11 9 7 
菌 56 34 29 26 23 22 18 16 16 12 11 8 
57 49 46 41 40 33 29 29 23 20 15 
















































64.4 I 61.5 i 63.4 72.1 100 I 71.11 70.I I 65.3 I 52.7 I 34.6 ! 26.91 25.9 

















































































































回目 151 3(/ 2 3 6 
6.3 5.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.6 
6.6 5.6 9.6 9.6 13.3 8.0 8.0 
12.9 10.6 17.6 18.6 22.3 16.0 15.6 





















I_ 2 I 3 I_ 6 _/ 
3.3 I 4.3 I 3.6 I 2.0 
3.3 I 5.0 I 3.6 I 2.0 
6βI 9.3 I 7.2 : 4.0 

















38.5 I 42.9 
56.3 ! 63.8 
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第8奈生体内対黄色ブドウ球菌喰燈作用に及びぽす健常白鼠肝臓
生浸出液 l.5cc注射前後の各時間の影響（3頭平均）
時間 1 詰 ， · ~＇ （注射前後）｜ 山 ' 山
喰 I 6.o I 5.3 
菌 I 6.6 I 6.o 
子 I12.6 I 11.3 





































































時 F旦i前 I 15’I 3o’ （注射前滑）I ~u ! I 
喰 I 4.3 ! 3.6 I 2.6 
菌 I 4.3 I 3.6 ! 3.3 
子 I 8.6 I 1.2 I 5.9 





















































抗原量｜ 抗原別 ｜ 喰 菌 子 百分比
41.0 43.6 
l.5cc I:: I29,6 31.7 61.3 577.9 


















































































2.5 i 2θ 

















































0.1 2.0 2.5 
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型別｜抗原種別 I－一一一一一一一一一l一 一一 一



























1.5cc 3.0cc , 5.0cc 
ーー一一一直』明ー H ・ー，F －ー
3.0 12.0 3.0 
煮浸出液 6.0 12.0 3.0 






















































































0.1 0.1 1.8 0.5 
0.2 0.1 1.7 J.O 0.5 
0.4 0.1 1.5 1.0 0.5 
0.6 0.1 1.3 J.5 1.0 
0.8 0.1 1.1 2.0 1.0 






































0.1 I 0.1 I 1.8 
0.1 I 0.2 I 1.7 
0.1 I 0.4 I J.5 
O.J i 0.6 I 1.3 
0.1 I 0.8 I 1.1 
0.1 I 1.0 I 0.9 
図19 第
2 ? ? ? ? ?





















































































































































0.1 1.8 1.0 1.0 
0.2 0.1 1.7 1.3 1.0 
0.-1 0.1 1.5 1.5 1.0 
0.6 0.1 1.3 1.5 1.0 
0.8 0.1 1.1 1.6 1.3 















水量i生 ｜ 煮 ｜対照
1.8 ・ 1.s LO I 1.0 
1.7 ' 2.3 1.5 i 2.0 
1.s ; 4.3 1.s I 2.0 
1.3 5.3 2.0 I 3.0 
1.1 7.3 I 3.0 I 3.0 




0.1 i 0.1 
0.1 ! 0.2 
0.1 I 0.4 
0.1 ! 0.6 
0.1 0.8 
0.1 1.0 
平 均 2.6 2.0 








































































































































































｜種別 I1.5cc I 3.0cc I 5.0cc 
生浸出液 1 2.6 I 4.6 I 3.o 
煮浸出液｜ 2.0 I 3.o I 3.o 






































































3目Occ 1 5.0cc 
13.3 I 6.o 
3.1 I 3.o 


























雄家兎3頭を以て 1群とする A,B, Cの3群を作り，
各群のl頭には麗疹生浸出液， 1頭には腫療煮浸出
液p 及び残余の1頭には0.59五石炭酸加0.85%食塩水を
前記腸チフス ーパラチフス菌ワクチン 3.0cc宛とよ く
？軒目しも各家兎の耳静脈内に除々に注入した． 而も
A群には注射抗原用量が I.Sec,B群では同3.0cc, C 
群では同 5.0ccである．そして注射前及び注射後3日












































































































































































































































二 O 四 0 0 食
0 0 0 0 0 塩

































































































































































































































































































































































3200 I 2800 I 



















実験 2) 可検抗原液用量 3.0ccの場合
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二 O 四 0 0 食
0 0 0 0 0 犠










0 0 r.' O 





















































































































































































































































































































































































































































4000 I 3467 I zso I 
5600 I 4800 i 3200 I 




























































































































































































































































































































































































































































































パ号チフス繭， ワクチン＇ 3.0α 注射によ
る血中凝集価の推移（3頭平均）
可検折 ｜ 血 中凝集価
原種別日司 7日目 i10日目 ｜間目i20日目
生浸出液｜ 600 I 3733 I 3067 I z333 I 1600 
煮浸出液｜ ao I 4000 I 3733 I 3200 I 2000 
























一一の比は4000: 3733 = 100 : 93で其の後l土漸次低下して10日自には3067を示しP 14日目は2333と低下し， 20日
目には急に低下して1600を示した．即ち3回目以後は
常に正常価以下の最低価を示した．
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第48表 可検抗原及び抗原基液の用量に依る凝集価の推移
1.5.cc 3.0cc 5.0cc 
血中凝集価 血中凝 集価 血中凝集価
言語ま経義 -I 3 7 I IO I 14 I 20 7 i 10 1 14 I 20 I 3 7 10 I 14 I 20 
生浸出液 2800 467 4000 I 3467 2800 
煮浸出液 863 4000 3733 1867 1133 3200 2400 800 4000 3733 3200 2000 



























































































十件 掛 tit * 
特掛掛＋＋













































































































































































































































































































































＼ 血清稀 ｜ 
＼ 釈度｜
経過 ＼ ｜ 



























































































血 凝 1f 価
J担uI 3日目 j_7 _!: L！~ 日目 14日目＇20日目
生浸出液1so I 3733 I 3200 I 1867 I 1133 
煮浸出液｜ 433 I . 3400 I zaoo I I 600 I 1000 









































i十緋併 flt * * + ＋一一－
flt 掛十件柵 flt 柵掛柵耕 輔 ＋
flt 柵掛掛 i十 惜 特＋＋＋＋＋＋＋＋＋
僻＋十t flt flt flt 惜掛＋件＋＋＋＋＋
flt flt flt ＊ト fltfltflt ＊＊ ＋ ＋一一一一一
＋＋ー一一一一－
fltflt**++ 
flt -I十＋＋十＋柵 flt flt 
＋ ＋ ＋十 flt ＋十＋ ＋ 
flt 掛＋十＋僻＋＋＋＋































































































































































































































































































































































































I 3467 I 2800 I 2000 I 1400 



































































































































































































































































































































* * * * 
＋ 
























































































































































































































生浸出液 100 I 4000 I 3467 I zsoo I 附 7
煮浸出液 600 I 3333 j 2400 I 1-100 I 933 
抗原基液1 500 I 4000 I 3200 I 2333 I 1733 
3) 煮浸出液を加えたものの凝集価は3日闘にIi旬、
て生浸出液を加えたものに次ぎ3者中第2位で600を
示したがp 7日目， 10日日， 14日目， 20日目では3者
中最低価3333,2400, 1400, 933を示した．
実験l), 2 I, 3l所見総括
































I 3.0cc I 5.0cc 
集－型一i一一一F一土
14 I 20 I 3 I 7 I 10 ・1 14 I 20 I 3 I 7 I IO ! 14 I 20 
18671 l l制的 I4sool 37331 2soo1 11331 100 I州 問 i.2eool I 867 
1600/ 10001 600 I 3467! 2soo1 20001 1400i eo I 3333! 2400: 1400! 933 




3 I 7 I IO I 
500 I 373訓 32001
433 I 340α2800! 































































































15.5 4.5 2.1 LO 1.3 
25.5 10.1 6.0 1.5 3.0 
26.0 14.7 8.7 3.0 6.0 
28.3 20.9 14.7 9,3 14.3 
28.5 23.4 20.3 16.5 18.2 
21.5 19,7 20.3 
RRの総和 I 152.5 I 97.1 I 73.3 I 51.0 I 63.1 
RR総和の I A内 ！”。 ！っm lつつに百 分比 ｜宮山 （＇＂ I＇－＂ゐ lゐω















20千菩 9.7 2.3 1.0 1.0 1.0 
40/ 13.5 2.8 1.5 1.5 2.3 
80/ 19,6 7.7 4.1 2.5 3.7 
160/ 25.3 10.3 9,3 7.3 11.0 
320/ 28.0 19.6 15.3 10.5 17.3 
6401/ 28.I 22.2 20.I 16.7 19.0 
RRの総和 4.2 ！引 51.3 制 J54.3 
RR総2-和の 4泊十6 1田 197 '.?'.?9 百比
































































































































総過回数｜抗厚種別 一｜生｜ 宇 ｜対照－
I I RRのいI：~t~ !;, 溶血価 191 48 01 29.6 
同百分比凶1I 161 I 121 
: I RRの総和－：97 ~ 1~1 ,溶血 価 60.ll 62.91 62.0 
同百分比 22sI 354 I 236 


















1) ! HI× 6ー 〔RR〕総和＝溶血価
2) 1l{_1x 6=600 600 r1m1総和百分比＝
Ir :•1. r1i百分比






｜ 圃 Ul ｜｜｜． 
3日目 沼目 10日目 ／何日
注射後経過回数



















実験 2) 可検抗j京；凌用量 3.0ccの渇合




















血清稀釈倍数｜ 注射前 ｜一～ー 「 寸 一一一
3日日！？日目10日目114日目
20傍 12.3 2.5 0.4 1.0 1.3 
40// 16.5 4.8 1.5 1.5 1.7 
80# 20.5 8.4 2.4 1.7 ' 3.Q 
16Q// 22.9 10.6 4.7 2.3 4.6 
320// 24.5 12.7 9.8 7.0 8.1 
640/ 27.7 13.8 15.2 12.5 13.0 
RRの総和 124.4 別 I34.o 26.0 ! 31.7 
RR総分和の 444 336 ]134 167 176 百比





血清稀釈倍数！注射前卜 一 I I -i---
' 13日目17日間10日目14日目
初倍 13.0 1.5 0.4 ' 2.0 2.0 
40 / 18.2 5.5 0.5 ! 2.5 ' 2.6 
80 / 21.3 9.0 2.1 I 2.1 . 2.8 
1so// 23.1 10.s s.8 I 3.1 4.9 
320／ 抗 8 12.0 10.2 I s.3 s.5 






132.0 51.5 I 33.3 I 25.5 I 30.3 
471 328 1131 















20fff 11.4 3.5 0.3 0.5 1.0 
40 / 15.5 4.8 0.5 0.7 1.5 
80// 19.6 6.8 1.1 1.3 2.7 
160 / 22.3 11.0 3.3 3.1 5.0 
320// 23.4 13.3 8.3 5.1 8.3 
640// 25.5 15.0 10.5 10.5 13.7 
RRの総和 24.0 21.6 I 32.2 
RR総5J、和の 406 94 132 140 百 比




経過日数｜ 折 原種別 ｜生｜ 煮 ｜対照









124.4 132.0 17.7 
43.6 36.0 50.3 
156 129 194 
52.81 51.5 54.4 
41.4 42.7 39.8 
264 272 253 
108 143 59 
注 ｜七 IR Rの総和 j叫 33.8 24.0 
日 ｜溶 血 価 I117.8] 118.51 I幻
｜同百分比 I466 I 469 ・ 506 
目 ｜溶血価増加百分比 I310 I 330 312 射｜！ ！ ！．
十 IR R の総和 I 26.0I 2s.s1 21.6 
日 ｜溶血価 I 67.0I吋 71.4
｜同百分比 1433 I 436 I 468 
後 ｜日 I i I I 
日 ｜溶血価増加百分比 I211 I 307 I 274 
' I R R の総和 I 31.71 30.1 32.2 
白｜溶血価 I 16.3! 11刈 105.8
~ I 同百分比 i 424 I 433 I 460 
【 目溶血価増加百分比 I268 I 304 I 266 
I) (RJ×6-:-RRJ総和＝溶血価





















血釈倍 r ~M"" 1 注射後
13日目17日目｜叩目il4S~ 
20倍 11.7 7.0 1.0 2.0 1.0 
40// 16.6 ' 11.3 ' 1.7・2.8I 2.0 
80// 21.1 17.0 2.7 3. 3.0 
160// 22.5 21.3 3.3 ; 5.5 i 3.5 
320// 23.5 22.Q I 8.5 ' 8.7 I 6.5 


















































血清孫釈倍数 ｜注射前｜ ! I 『
I 13日目17日目10日目14日目
20倍 10.2 3.7 0.5 0.5 ' 0.3 
40 / 16.5 10.3 1.4 0.5 0.4 




23.5 17.5 4.8 4.2 ! 7.0 
24.2 19.0 ! 6.3 ' 1.5 ' 8.3 
26.6 , 2i.1 I 12.8 15.3 9.7 
121.3 -I 88.7 128.3 I司訂
433 :314 17 !JG! 1249 
















12.7 2.0 1.0 1.0 
18.o I 9.3 1.3 1.7 
18.5 I 14.0 ' 1.7 2.0 
23.5 20.7 3.3 6.9 
23. 1 : 2r.o I 11.0 i2.s 
























? ??? 』?????? ?????》
180 




経過日数 抗原種別 ｜生 ｜煮｜ 対照
! R Rの総和
注射




百 2- 上b 164 167 163 
R Rの総和 102.1 88.7 90.5 
溶 血 価 47.9 61.3 59.5 
日
同 百 分 上I:; 192 286 232 
目 溶血価増加百分比 26 118 69 
注 ｜七 R Rの総和 31.5 28.3 お.8
溶 血 価 112.5 115.7 110.2 
目
同百分比 469 483 460 
日 溶血価増加百分比 I305 316 307 
射 ｜
十 R Rの総和 37.6 34.0 
37.8 
溶 血 価 88.4 92.0 88.2 
目
同 百 ~ 、 比 421 439 420 
後 ｜日
溶血価増加百分比 257 272 257 
一一一一一一一
28.3/ 27.41 29.9 
37.71 お.61 36.1 
343 I 351 I 329 




3) ;" j：.ヰti対得血価百分比ー；iJj.J 1]fj溶血｛面百分比
＝溶ilfil増加百分比










































抗原別｜ ｜ ｜ 
1生浸出液｜煮浸出液｜ 抗原基液
抗原量（cc）、＼ ｜ ｜ ｜ 
i.5 ! 161 I 2so ! 249 
3.0 I 310 I 330 , 312 






100〆 I生差出；E百η IT j害、差出束t Il ti.原基；長

















抗原別｜ ｜ ｜ 
＼ 1生浸出液 ｜煮浸出液 ｜抗原基液
抗原量（cc)---_I I I 
1.5 I 町 IaπI 729 
3.0 I 963 I 1084 i 911 


































































1!.l清M，釈Ii数 ｜注射前 l一一一 I 
!3日間，7日目10日島14日目
ZOf菩 . 5.0 1.0 0.3 0.7 0.5 
40 / : 11.5 5.0 
80 / 14.3 1.5 
160/ 18.3 13.5 
320// 19.7 . 16.5 
0.3 1.0 0.7 
0.5 1.0 1.0 
0.5 1.5 3.0 
0.7 1.5 I 7.5 






350 282 i 27 84 145 





血清稀釈倍数 ｜注射前｜ I I I 
I 13日目17日目10日目14回目
20倍 5.2 4.8 I 0.3 0.7 0.7 
40/ 9.6 8.1 0.3 1.0 ! 1.0 
80グ 13.6 12.8 0.5 1.0 1.5 
160 / 14.5 15.6 0.7 1.5 6.1 
320/ 16.3 17.o I 1.5 2.5 ' 8.0 
640/ 20.6 17.7 4.S 4.5 12.0 
一一一』 ー
RRの総和 79.8 76.0 I 7.8 11.2 29.3 
RR総ノrリ、和の 354 330 百 比





















20傍 15.9 7.3 ' 1.5 1.5 2.5 
4011 22.0 10.7 2.3 2.7 3.7 
8011 23.7 14.3 6.2 I 6.5 6.7 
160 II 24.7 18.3 11.9 ' 12.3 13.3 
32011 27.6 21.0 17.3 14.1 19.7 
64011 28.7 24.0 23.7 20.0 23.0 
RRの総和
RR総分和の 4 73 :36』 224 285 百比
R 28.7 26.3 28.0 20.0 .7 
第79表健常白鼠肝臓生p 煮浸出液及び抗原基液
I.Sec注射前後の溶血価（3頭平均〉
経過日数｜ 抗原種別 ｜生 ｜煮｜ 対照
R Rの 総和 I89.3/ 79.81 142.6 
溶血価 I64.7/ 55.2/ 29.6 
同百分 比 I250 I加 127
R Rの総和 ： 65.oi 16.oi 95.8 
日｜溶血 価 i 73.0, 62.0i 62・0
！同百 分比 ・. 318 i 270 23p 
回｜溶血価増加百分比 1 68.o! 24.o: 109 
注｜七 IR Rの総和 I4.41 1.8 臼9
日｜溶血価 i 91.61 88.2 105.1 
l同百分比 I573 I 552 376 
目｜溶血価増加百分比 I 323 I 306 別
射 ｜ ！ ！一一斗一一
十IR Rの総和 I 9.引 1l.2j 57.) 
日｜溶 血価 ｜別訂.81 臼
｜同 百分比 I516 I 503 I 315 後 ｜日 I I I I 同｜溶血価増加百分比 I266 I 2s1 I 188 
r. I R Rの総和 I21.1 29.31 68.9 
四｜溶血価 I86.3 84.7/ 73.3 
~I 同百分比 I 455 l 446 I 310 









































20倍 3.5 2.5 i 0.3 ' 0.3 0.4 
40 II 7 .o 5.1 I 0.3 0.5 0.6 
80 II 12.0 8.7 ' 0.5 0.7 I 1.1 
160 II 16.5 14.0 i 1.7 1.0 : 3.8 
3201 17.0 I 16.7 ; 2.1 2.0 ! 6.6 
問 II 17.7 ! 18.0I 7.0 5.7 i 10.4 
RRの総和 73.7 65.0 11.5 9.7 22.9 
R自R総分－和比の 409 282 71.0 84 120 


















































































































































































































































































































































血清稀釈倍数 注射前｜ I I 1一一一
I 13日目17回目10日目14日間
11.4 3.5 0.3 0.5 
15.5 4.8 0.5 0.7 
19.6 6.8 1.1 1.3 
22.3 1.0 3.3 3.1 
23.4 ' 13.3 8.3 5.5 






















































































血清稀釈倦数｜注射前｜ I I I 
3日目17日目10日目14日目
初倦 : 6.a I s.9 l o.3 I 1.0 j 0.1 
40 I  i 11.2 ! 10.0 0.6 ! 1.0 I 1.0 
80 II 15.4 14.7 1.1 1.5 1.5 
160 II 18.5 15.6 2.4 1.7 4.0 
32011 19.9 16.9 6.4 2.7 1.7 
640 u 21.0 18.8 7.0 5.5 16.5 
RRの総和 • : 92.8 I 81.9 ! 11.8 ! 13.4 I 35.4 
RR総和の • I 1 i I 百分比，I 423 1374 Jll !116 jl80 




！ l 注射 後
血清楊釈倍数 ｜注射前 ｜ I I 
I I 3日目 7日目10日目／14日目
8.4 9.1 0.6 20倍
4011 
801 






































12.7 l 2.0 l 1.0 : 1.0 i 1.0 
18.0 9.3 ! 1.3 I 1.7 I 1.5 
18.5 14.0 宅 1.7' 2.0 ! 







経過日数 ｜ 抗原 種別 ｜煮 ｜生 ｜対照
注 IR Rの 総 和 I92.81 105剖 122.4
射 溶血 価 I39.2i 35.勾 45.6
削 同百分比 I177 I 148 I I日
R R の総和 I81.91 90司 90.5:1溶 血 価 I50.1づ59.5
同百 分 比 I226 I 189 I 232 
溶血価噌加百分比 I 49 I 41 I 69 
注 ｜七 IR R の総和 I11.81 30.51 33.a 
日 I~容血価 I 78.21 65.51 110. 
！同 百分比 I489 I 410 I 46 0 
目｜溶血価増加百分比 I 312 I 262 I 
射｜ー」 ー 一ー一一一一一l一 一ト ！ー
十 IR R の総和 13.41 25刊訂.8
日 ｜溶 血価 55.61 叫 88.2
｜同 百分 比 484I 376 I 420 
隊｜目 ｜ ｜｜
同 I 溶血価増加百分比 307 I 226 I 257 
・I R Rの総和 35.41 44.81 29.9 
白 ｜溶血価 78.司 69.2J 36.1 
~ I 同百分比 420 I 365 I 329 
























＼抗原則 I I 
'- I生浸出液 ｜煮浸出液｜ 抗原基液
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(1) 3 %ノ〈タ一葉寸リープ油 20ccを 1kgの小米に
混じて約7ヶ月間飼育した自民肝臓癌刻出標本外
影
13）履場組織像（強拡大）
(5）腫場組織像（強拡大）
(2) 腫場組織像（弱拡大）
正常組織及び腫湯組織
(4）腫蕩組織像（弱拡大）
細胞浸潤，結締織増殖，出血ありて
水泡変性は特に著明なり
(6) 腫場組織像（弱拡大）
猪本附図
606 日本外科宝函第28巻第2号
171 腫場組織像 t強拡大j
猪木 附図
